
















































Association of Retired Persons 1986：16、下線は引用者）
　つまり遠距離介護者は「サポート源を見定め、コーディネートし、監視する」のである
という。このような認識を裏付けるように、ブックレットではサポート源となる団体や事















































































































































































　　　　　　　[（（山田の視線は15行目まで概ね近松））     












12　山田：　　　　[あの::（.） 「お手伝いしましょうか」 とか: （.）.hhなんかk
13　　　　　　あの:: （0.2）ね（.）あの:お総菜買ってくるのも:お父さん
14　　　　　　自↑転車で行かれとるわけですよ. [<トッテムまで.>]





































































06　山田：　　　　　　 [>たぶん<そういう  ] （.）う::ん，>だっか自分で選び
07　　　　　　たいん[ですよ.<] 
08　川上：　　　　　[t   t   ]t トッテ[ムの物でも?
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Judgment of Propositions and the Epistemics of Long-distance 
Family Relationships
Atsushi Nakagawa
　This study clarifies what long-distance caregivers do. To this end, I conducted a 
conversation analysis of video data of a care conference in which a long-distance caregiver 
participated. When a professional caregiver proposes a care plam to a long-distance 
caregiver, he/she substitutes technical terms with laymen terms for easy understanding, 
indicating his/her orientation that a long-distance caregiver is not a professional. However, 
if the caregiver laughs or averts his/her eyes during the discussion, it weakens the 
proposition. This means that a long-distance caregiver is important for judgment of a 
proposition. Occasionally, even if a long-distance caregiver and a professional caregiver 
judge the proposition and reach an agreement, as a basis for judgment, there is a conflict 
about which of them knows the family better.
